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要約












This paper aims to investigate and describe contemporary views of the Japanese teacher
education reform. The author reflects on research into educational practices and the reform
of teacher education in recent years.
The founding and expansion of a teachers’ graduate school raises a university from




It can be noted that teacher-training universities suffer from a significant number of
disadvantages including the loss of power to deliberate on and autonomously implement
their pre-teacher education methods. However, by pursuing and realizing teacher
education reforms, teacher training universities possess essential and significant functions.
The author carried out a second analysis of the teacher education standards implemented at
two graduate teacher education universities the Graduate School of Hyogo University of
Teacher Education and the United Graduate School of Kyoto University of Teacher Education
It was found that it was of significance to clarify the competence to be acquired during the
6-year program and make it possible for instructors to suggest the ideal teacher which should
be targeted by the college. Teachers have the ability today to solve the serious problems
currently faced by the Japanese school system.
Ⅰ．はじめに



































































年 8 月の中教審答申以降、第３次－大学、第４次－大学と高校、第５次－ 6・3・3制、義務教育、
小中連携、免許制度）にわたって検討がなされ、提言が出されている。具体的な改革動向につい















ている。同大学では、2012 年 8 月の中教審答申や 2013 年 10 月の中教審教員養成部会報告を基





















































































































































































































































































































1）経済財政諮問会議（2013 年 5 月 20 日）における下村博文文部科学大臣の資料に基づく。
2）同上。
3)～5）中岡司（2013）『大学における教員養成のあり方と文部科学省の施策』（講演）、協同出版セミナー in
大阪「教員養成教育の文科省と県教委の方針・施策及び大学の実践報告」、2013 年 11 月 23 日。
6）2014 年２月 22 日に開催された兵庫教育大学主催の教員養成に関するシンポジウム「教員養成の高度化を
デザインする」における学長加治佐哲也の発言による。
7）里見朋香（2014）『教員養成の改革と充実について』（基調講演）、兵庫教育大学「教員養成の高度化をデ











ジウム「教師教育における研究大学の役割と課題」、2014 年 2 月 28 日。
28)～32）大野栄三（2014）『研究大学が担う教師教育』、同上。
33)～35）石井英真（2014）『研究大学ならではの教員のあり方を探る－京都大学での取り組みから－』、前掲。


















協議会」（基調講演）、2014 年 5 月 24 日。
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